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(Madeleine Albright) は ESDPの進展によって生じる米欧間での「分離
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４ EUFOR RD Congo
アルテミス作戦の終了後も，EUは DRCの安定のために関与を継続し
た。2005年４月，EUは DRC政府の要請に応じて，首都キンシャサで警
察ミッション (EUPOL Kinshasa) を展開した。また，2005年６月から
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した。DRCの隣国ガボンが EUFOR RD Congoのキンシャサへの空輸の
拠点となった。
以下，EUの主要国の利害と対応，ヨーロッパ統合プロセスでのミッシ
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EUFOR RD Congoの作戦司令部はポツダムに設置された。EUFOR RD
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が承認された後，11月30日に EUFOR RD Congoは撤退を開始した。
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は文民警察官300名で，現地の治安組織の支援，現地住民の保護などにあ




ために，EUによる欧州連合部隊チャド・中央アフリカ (EUFOR Tchad /
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（１）EUの主要国の利害と対応





していた。2007年５月にサルコジ (Nicolas Sarkozy) が大統領に就任する





















法と政治 60巻 4号 (2010年 1月) 79(960)
(48) Alexander Mattelaer, op.cit., p. 10.
(49) Bjoern H. Seibert, op.cit., p. 1 ; Giji Gya, op.cit., p. 12.



































80(959) 法と政治 60巻 4号 (2010年 1月)
(51) EUFOR Tchad/RCAの活動に関しては，‘EU Military Operation in East-
ern Chad and North Eastern Central Africa Republic (EUFOR Tchad /RCA),’
http: // www.consilium.europa.eu / uedocs / cmsUpload / Final_FACTSHEET_
EUFOR_TCHAD-RCA-version9_EN.pdf を参照。















効をめざす EUにとって，EUFOR Tchad /RCAの成否は ESDPの重要な
試金石となった。
（３）MINURCATとの関係
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EUFOR Tchad /RCAは，ボスニア・ヘルツェゴヴィナでの NATO主導に
よる平和安定化部隊（SFOR）を引き継いで現在も継続中の欧州連合部隊
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事ミッションの限界が EUFOR Tchad /RCAによって明確になったのであ
る。
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ESDP and EUFOR:
The Case of ESDP Missions in Africa
Akira OGINO
The European Union (EU) has pursued the European Security and
Defense Policy (ESDP) since 1999. The aim of this paper is to examine
EU’s role in peace-building. In particular, the author focuses on ESDP mili-
tary missions in Africa, Operation Artemis in 2003, EUFOR RD Congo in
2006 and EUFOR Tchad /RCA in 2008. The EU carried out the missions
without the use of the Berlin Plus formula which allowed the EU to act under
the North Atlantic Treaty Organization (NATO) auspices.
The author’s paper consists of the following sections :
1．Introduction
2．ESDP and NATO
3．Operation Artemis
4．EUFOR RD Congo
5．EUFOR Tchad /RCA
6．Conclusion
